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In August 1945, based on the Treaty of Yalta, the Soviet Union (USSR) entered the war against
Japan, dispatching troops to Manchuria, China. For the four successive years of the Chinese civil war
(the Chinese Communists vs. the Nationalists), the USSR adopted devious strategies in China. On the
one hand, the USSR was uncooperative in its dealings with the Nationalist government longing to
regain Manchuria; on the other hand, it helped found the Communist regime by clandestinely offering
substantial arms assistance. The strategies not only altered the power game between the two Chinese
parties in Manchuria, but also fostered Communist progress toward military success. Moreover, these
tactics also furthered the ultimate alliance between the USSR and the Chinese Communists.
However, reviewing the behavioral pattern of the USSR in China, we found that it did not
immediately take a predetermined attitude toward China. Instead, the Soviet leadership, hostile
towards the United States, acted primarily to further its national interests in the East Asian power
game. Therefore, its China policy was rarely consistent, and many scholars have looked into/
investigated the real intentions behind its/Soviet strategies. Concerning the research on the
Sino-Soviet relations during this period, most critiques aim at analyses of the Soviet strategic goals
and the effects of historical context, which are strongly associated with the rationale mentioned
above.
In the late 90's, the mainstream methodology regarding the cold war gradually changed to a
macro viewpoint in academic research on Sino-Soviet relations during the Chinese civil war. Re-
search of that period mainly focused on an analysis of the confrontation among the powers inside
China. That is, it attempted to investigate the question, "Were the confrontations raised by the power
struggles between the two parties in China, or those among other powers in East Asia? In other
words, "Was the Chinese Communists'triumph a result of the conflict between the Nationalists and
the Communists, or was it attributable to the support from the USSR, whose original purpose was
only to oppose the US?
Without a doubt, signiBcant and meaningful results can be discovered by analyzing the question
above through investigation of the Soviet Manchurian occupation policy (in Manchuria) in addition
to the cooperation between the Soviets and the Chinese Communists. Unlike earlier studies that were




approach that focuses on a Chinese-language newspaper, Truth Times (shi-hua bad), released by the
Soviet military. More concretely, this paper probes into not only the mechanism of cooperation
between Chinese Communists and the USSR, but also the Soviet occupation policy in Dalian. It does
this from the perspective of the daily operations of the paper, such as the personnel system, editorials,





























































































































































































































































































































































































中共系統 の機関か らの派遣 ソ連 側 の独 自招 碑 不明
内
釈
① 中共旅大 地委 の組織部 3 0
2 0 1 0
② 中共旅大 地要 の社 会部 �")
③ 華北聯 合大学 6












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































軍移動顧係混渚視聴｣ (『実話報』 1947年2月9日), ｢美園勢力侵入中国西北,美国正派員与酉蔵建立｢外交
関係｣ (アメリカ勢力が中国西北に侵入,アメリカがチベットと｢外交関係｣樹立に向かって人員を派遣)｣お
よび｢青島又到美軍千余,天津英軍挙行演習(青島にまた千人のアメリカ軍人到着,米軍天津で演習行う)｣
(『実話報』 1947年3月6日) ｢美希後輩零訳(米帝の中呂侵略速報)｣ (『実話報』 1948年5月27日).
89.いくかの記事の例を示すと, ｢英国報紙評論,英国之所謂『不干渉』中国(英国新聞がアメリカのいわゆる中国







92. 『実話報』 1947年5月17日, ｢論美国法酉斯主義｣.
93. 『実話報』 1946年10月26日.
94. 『実話報』 1948年4月30日.
95. 『実話報』 1948年7月22El.
96.その一つとして,中国文学専攻のソ連人修士がレニングラ-ド大学での学会報哲で,中国新文学の希望は中国
解放区にあるという見解を発表したという記事(『実話報』 1948年8月21日｢蘇東方学徳士碧空氏指出　中国
新文学方向是在中国解放区｣)があげられる.しかし,この記事は,ソ連記事の紙面に掲載され,解放区を直接
に論じているものではない.
97. 『実話報』 1948年1月29E].
98.これに類する記事は数多くある.例えば, 1947年5月27日の｢南京政府印紗忙,農村頼粒無存肌然加緊徴
実｣という記事では,南京政府は紙幣印紬こ忙殺されていて,農村部に食糧の在庫はゼロに近いにもかかわら
ず,食糧の徴収を容赦なく続行している,コメを巡る争奪は江蘇,新注から安徴に蔓延している,と報じてい
る.また,同一日付の紙面の｢言論自由何在?文才に報等被封閉｣という記事では,当局が文子L報などの新聞社
を閉鎖し,さらには各新聞社に電報で,同惜意思の表明を禁じる通達を出したと報じている.これは,国民党
政府の民主制度が国民覚政府によっていかに破壊されたかを暴露したものである.
99. 『実話種』 1947年6月27日.
100. 1948年2月23射寸の｢中国解放区的土地改革｣という記事で, 1947年10月10日に公布された中国土地法
大綱に基づき,中共勢力区で展開されている土地改革について,はじめてその現状を詳しく紹介した.この記
事は,中国農民を苦しめてきた深刻な土地問題を根本的に解決して,民心を集め,解放戦争の勝利を勝ち取っ
たとして,中共の功績を高く称えている.文学の分野の紹介としては, 1947年4月19 EH寸の｢現代中国的文
学作品和作家｣という特集が挙げられる.この特集では,はじめて解放区の文学作品と作家を取り上げたが,
解放区の文芸界全体の状況についての体系的な紹介までには至っていない.
101. 1947年3月,国民党軍は廷安に対し,大規模な進攻をはじめた.当時の廷安がおかれた情況についての報道
は,非常に詳細である,たとえば, 1947年3月13日付の記事では,国民党軍の空襲を次のように報じてい
る. ｢国民党軍爆撃機一機が, 11日午後4時延安上空に侵入して,廷安城北門の外側の隣甘寧辺区聯防司令部
付近に爆弾6個を投下した.これは胡宗南が廷安に進攻する前触れだと考えられる｣.これは現場情況をよく
把握している報道であるが,情報源については, ｢各方面の報道を総合して｣と記述しているのみである.
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